












STUDY AIMED TO IMPROVE THE PRECISION OF  








This study aims to improve the accuracy of the thermal stress analysis. For this purpose the simplicity 
characterization testing method to get the data for the design that is consistent to the scene as much as possible 
required for the analysis had to be established. And to understand more accurate the characteristics of tensile 
had used a pure tensile strength testing method. In addition, the cracking limit that used the tensile strength is 
the reference in thermal crack verification had estimated to use thermal stress testing machine. 























































































































始する．温度は拘束供試体で 5 点，無拘束供試体で 3 点，
変位はともに左右 1 点ずつの計 4 点で測定する．  













                         
 
    (1) 
 
ここに ：材齢（日） 
    ：材齢 t 日までの断熱温度上昇量（℃） 
  ：終局断熱温度上昇量（℃） 
   ：断熱温度上昇速度に関する係数 
 ：断熱温度上昇速度に関する係数 















case セメント種 W/C（%） 拘束度 想定構造物









図－6 速度に関する係数 rAT（室内試験） 
図－8 断熱温度上昇特性（caseB） 






















       (2) 
 
ここで M：積算温度(hr・℃) 





















図－9 材齢と圧縮強度の関係（case B） 
図－12 直接引張強度と割裂引張強度の関係 
図－10 積算温度と圧縮強度の関係（case B） 







            
              (3) 
ここに   ：直接引張強度 











            
             (4) 
 
ここに   ：引張ヤング係数 




す．case1 および case3 においては材齢 1 週間程度で約 2.3～
2.5N/mm2の引張応力が生じ，ひび割れが確認できた．しかし







































の 1/2 モデルとし概略図を図－19，20（以後，図－19 を Type1，
図－20 を Type2 と称する）に示す．Type1 のモデル寸法は幅
13m×高さ 9.5m×奥行き 10m であり，Type2 では幅 10m×高









 温度応力解析結果から Type2 における側壁中心部の温度，
応力，ひび割れ指数履歴を図－21～23 に，また構造物の最
高温度，最大主応力，最小ひび割れ指数の分布図を図－24
～26 に示す．  
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図－24 温度分布図（左から指針，簡易，簡易+直接） 
図－25 応力分布図（左から指針，簡易，簡易+直接） 
図－26 ひび割れ指数分布図（左から指針，簡易，簡易+直接） 
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